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Fa ire Oeti we de Piotmier
Afteindre les Femmes
Agriculteurs en
Zambie Occidentals
par Janice Jiggins
avec Paul Maimbo et Mary Masona

Introduction
ED Afrique Sub-$aharienne, plus de 60% ate /a nourriture destinee a la consommation et a la vente de meme qu'une large proportion des cultures commerciales non
alimentaires sont produites par les femmes. Toutefois, en depit du role crucial quejouent
les femmes dans la production agricole, la transformation et la vente des produits
aghcoles en Afrique (tout comme dans d'autres regions du monde), celles-ci ne beneficient presque d'aucun soutien de la part des pouvoirs publics. Au cours de ces
dernieres decennies, des projets a petite-echelle furent mis en place sur I'ensemble du
continent africain pour tenter d'incorporer les femmes aux politiques de developpement
agricole. Pourtant, a I'heure qu'il est, seul une poignee de ministeres de /'agriculture ont
veritablement tire les lecons de ces experiences. Dans ce numero de SEEDS, nous vous
presentons un exemple particulierement eloquent qui nous vient de la Province Occidentale de la Zambie. Le proj'et en question vise a operer un changement radical de la
maniere dont fonctionne une bureaucratie agricole en redefinissant les mandate, en
encourageant un changement d'attitude par le biais de programmes de formation du
personnel, en favorisant les possibilites de developpement au niveau des villages tout en
etant plus sensible aux besoins des villageois et, finalement, en multipliant les programmes de recherche economique et technique. Leur experience demontre que pour
reussir a atteindre les femmes et repondre a leurs besoins, une variete d'approches sont
necessaires.

Contexte
La Zambie est un pays pauvre, enclave, qui
se situe au centre-sud de I'Afrique. Pour les habitants de Lusaka, la capitale, la Province Occidentale est un endroit isole, depourvu des rudiments
de la vie moderne. Mongu, la capitale de la Province, se situe a plus de 600 km de Lusaka et est
accessible par bus ou par voiture durant la saison
seche. Mais avec la venue des pluies le trajet
devient de plus en plus difficile et les vols hebdomaires sont bien trop chers pour la majorite des
Zambiens.
En voyageant d'Est en Quest, le paysage se
transforme lentement d'un plateau sablonneux
legerement boise en escarpement a Mongu, ou la
terre chute abruptement pour faire place a la
plaine inondable du Zambeze. Au cours de la
saison des pluies, on ne peut traverser la plaine
qu'en bateau ou en canoe. La fertilite de la terre
est variee et s'etend de la region relativement prospere de Kaoma sur le plateau, un centre de production de ma'fs, au district frappe par la famine
de Senanga Quest dans I'extreme sud du pays.
Au cours de ces dernieres annees, les petits
cultivateurs de la Province Occidentale ont subi
les contrecoups de la mauvaise situation economique du pays. Presque rien ne fonctionne et la
plupart des choses, depuis les pompes a eau
jusqu'aux cliniques, sont sous-utilisees en raison
de I'effondrement des services publics et du man-

que de pieces de rechange, d'entretien et d'approvisionnement. Les subventions alimentaires
ont egalement connu un fort declin et les intrants
comme I'engrais, par exemple, sont de plus en
plus difficiles a se procurer. De nombreux
employes touchent des allocations sociales ou
des rations alimentaires en plus de leurs salaires
mais la creation d'emplois est limitee tant dans le
secteur public que prive. Cette situation est particulierement eprouvante pour les femmes quelles
que soient leurs categories sociales puisqu'elles
doivent soigner les malades, nourrir les chomeurs
et essayer d'amasser suffisamment d'argent pour
envoyer leurs enfants a I'ecole en depit de la crise
economique dans lequel est plonge le pays.

Les Femmes de la Province
Occidentale
Comme presque toutes les femmes en
Zambie rurale, la majorite des femmes de la Province Occidentale travaillent la terre:
• Par tradition. II est du devoir d'une femme
de cultiver ia terre pour se nourrir elle-meme
et ses enfants et pour vendre les produits de
la ferme pour acheter des produits de premiere necessite. Elle doit egalement servir
comme principale source de main d'oeuvre
pour soutenir les activites agricoles de son
mari et de sa famille;

• Par necessite. En Zambie, plus d'une
femme sur trois, de droit ou de fait, est seule
pour assurer la subsistance de sa famille.
Certaines donnees obtenues lors du dernier
recensement semblent indiquer que le nombre de femmes chefs de cellule agricole
familiale est plus important dans les regions
rurales les plus pauvres et les plus isolees ou
I'agriculture est I'unique moyen de subsistance; dans certains districts, plus de 60%
des menages ont comme seul soutien
economique une femme.
• Par choix. Dans les endroits qui possedent
de la bonne terre des services de conseils en
agriculture efficaces, des marches facilement
accessibles, des approvisionnements d'engrais reguliers et un reseau routier ou ferroviaire adequat, I'introduction de cultures
destinees exclusivement a la vente, comme,
par exemple, I'arachide, peuvent constituer
pour les femmes et les hommes des sources
de revenus appreciates.
En Zambie occidentale, tout comme dans
nombre de societes africaines, la condition de la
femme et son acces a a terre sont fonction de son
marriage, de sa famille et de sa capacite a avoir
des enfants. Dans la Province Occidentale, entre
un cinquieme et un quart de toutes les femmes
mariees vivent dans des unions polygames. Les
co-epouses ne resident habituellement pas dans
le meme village et recoivent la visite de leur mari a
tour de role. Les villages ont tendance a etre
petits, ne comprenant en moyenne pas plus
d'une centaine d1 habitants, et sont tres disperses.
Avec peut-etre moins de vingt menages par village et la plupart des hommes absents a la
recherche d'un emploi remunere, la majorite des
femmes adultes sont seules pour assurer la subsistance de leur famille et une large proportion
d'entre elles sont des divorcees.
Une des consequences de cette situation
est que le soutien traditionnellement apporte par
la collectivite aux families les plus vulnerables
devient de plus en plus faible et que les femmes
elevant seules leurs enfants sont particulierement
vulnerables; elles deviennent plus isolees socialement et n'ont presque pas de membres de la
famille vers qui se tourner en cas de besoin immediat comme, par exernple, pour avancer de
i'argent, fournir de la main d'oeuvre ou aider avec
les corvees domestiques. Dans de telles circonstances, les femmes souvent eprouvent un sentiment d'abandon et de desespoir. C'est ainsi
qu'une femme de Kweseka, un village situe dans

le district de Mongu, se lamente: "Le monde nous
aoublie".
Dans la Province Occidentae, les dirigeants
des collectives locales determinent le plan d'occupation du sol. Etant donne que la province est
peu peuplee, les hommes et les femmes peuvent
facilement obtenir des lopins de terre pour la culture et le paturage mais il existe tout de meme une
concurrence localisee pour les champs qui se
trouvent dans les regions les plus fertiles et les
mieux accessibles. Dans cette partie de la Zambie, le principal obstacle a la production agricole
n'est pas le manque de terre arable mais le manque de main d'oeuvre plus particulierement le
manque de main d'oeuvre feminine. Les femmes
constituent la principale source de main d'oeuvre
agricole dans la Province Occidentale, et les
hommes de meme que les autres membres de la
famille ont habituellement la priorite sur 'utilisation
de cette main d'oeuvre. II est vrai que certains
hommes aident les femmes a defricher des
champs pour planter des cultures vivrieres mais
ces derniers sont rares. En fait, la majorite des
hommes passent presque tout leur temps a s'occuper de leur Detail, a pecher ou encore a planter
leurs propres cultures vivrieres ou, dans certains
cas, des cultures commerciales.
Plusieurs etudes ont revele que, durant la
courte saison des piuies, les femmes travaillent

plus de dix heures par jour pour attenir aux corvees agricoles et domestiques tandis que les
hommes passent considerablement moins de
temps a travailler dans les champs. En ralson de
cette division du travail traditionnelle, il peut arriver
qu'une femme mariee se trouve a court de main
d'oeuvre meme lorsque le mari demeure avec
elle. C'est une des raisons pour lesquelles, les
femmes souvent torment des associations pour
echanger leur capacite de travail a des fins d'assistance mutuelle puisque tres peu d'entre elles
gagnent suffisamment d'argent pour embaucher
de la main d'oeuvre. En fait, la plupart des
femmes qui louent leur force de travail sont des
femmes chefs de famille; mais, le peu d'argent
qu'elles gagnent sert a acheter de la nourriture
pour compenser les maigres recoltes qu'elles
tirent de leurs propres cultures etant donne
qu'elles n'ont pas ie temps de s'en occuper
correctement.
La preparation des aliments est egalement
une tache tres prenante pour les femmes. La
denree de base qu'il s'agisse du mal's, du millet,
du sorgho ou du manioc est d'abord reduite en
farine puis consommee sous forme de bouillie
epaisse. Etant donne que les broyeurs a marteaux
sont rares et que le pilage a la main est un travail

fastidieux, ies menages preferent, quand c'est
possible, vendre leurs recoltes et acheter a la
place des cereales raffinees, en I'occurence de la
farine de mai's moulue. En raison du temps necessaire a sa tranformation, le riz est rarement consomme a la maison; la recolte est generalement
vendue dans son integralite. Les femmes doivent
aussi consacrer du temps a d'autres taches
domestiques, comme, par exemple, chercher de
I'eau et du bois de feu et s'occuper des enfants.
En Zambie occidentale, il existe tres peu de
sources de revenus pour les fernmes en dehors
de 1'agriculture. Certaines d'entre elles gagnent
un peu d'argent de temps a autre en vendant des
nattes et des paniers, des fruits sauvages et des
champignons, des bananes, des mangues ou du
poisson. Plusieurs etudes indiquent que les
femmes utilisent leur revenu pour acheter, par
ordre d'importance, de la nourriture, des vetements et pour payer les frais de scolarite de leurs
enfants.
La fabrication et la vente de biere est de loin
la source de revenu la plus repandue parmi les
femmes. Selon plusieurs enquetes, plus de troisquarts des femmes font regulierement de la biere,
principalement, pour la vendre mais aussi pour
mobiliser et recompenser les travailleurs journaliers. En moyenne, les femmes brassent de la
biere quatre a cinq fois par an, generalement durant la saison seche. Les benefices nets
sont tres variables mais il arrive frequemment
qu'un brassin rapporte jusqu'a 100 kwacha (2-3
dollars US).
En Zambie occidentale, des contraintes au
niveau du temps que les femmes peuvent consacrer a la production de cultures vivrieres ainsi
qu'un manque d'argent les empechent de se procurer les aliments necessaires a assurer une
bonne nutrition. En fait, les femmes cultivent
presque exclusivement du manioc qui leur sert
de nourriture et leur permet egalement d'en tirer
un revenu puisqu'elles en font de la biere. Le
manioc est une plante relativement resistante qui
ne demande aucun travail particulier pour pousser et reste en terre aussi longtemps que necessaire. Bien qu'il soit riche en feculent, c'est un
aliment pauvre en proteines et en mineraux.
Done, en plus de la sous-nutrition deja tres repandue dans a region, on observe de plus de plus
de cas de malnutrition, plus particulierement,
parmi es enfants qui n'aiment pas la consistance
epaisse ni le gout farineux du manioc et n'en consomment pas suffisamment pour assurer I'equilibre nutritionne!.

Vulgarisation Agricole et Femmes
Agriculteurs
En Zambie, tout comme dans le reste de
I'Afrique, les pouvoirs publics ont neglige le role
important que jouent les femmes dans I'agriculture parce que la plupart des decideurs, des gestionnaires et des planificateurs sont des hommes
qui considerent que le travail des femmes dans
les champs est tout simplement "le lot des
femmes". La contribution reelle de I'agricutture
feminine au maintien du bien-etre familial et de la
securite alimentaire du pays est restee virtuellement invisible. Par ailleurs, en raison des idees
pre-concues du gouvernement et des agences
d'assistance technique pour qui agriculture
moderne equivaut a agriculture "masculine", les
enquetes sur ('agriculture et I'elevage ne recueillent que tres rarement des donnees sur des questions ayant trait a la part de travail des femmes,
aux techniques de gestion des femmes ou encore
aux cultures produites uniquement par les
femmes.
Bien que les femmes continuent a ne pas
etre associees aux initiatives de developpement
agricole, celles-ci jouent pourtant un role de plus
en plus crucial. Des changements complexes
dans la structure economique et sociale font que
de plus en plus de femmes rurales se retrouvent

desormais seules pour assurer la subsistance de
leur famille. Quoique toutes les femmes chefs de
cellule agricole familiale ne partagent pas les
memes problemes, les contraintes en temps et en
energie que cette situation engendre sont telles
que la plupart des femmes finissent par se
retrouver isolees du point de vue social et
marginalisees du point de vue economique. Le
travail dans les champs, la charge des enfants et
d'autres membres de la famille exigent des
femmes tellement d'energie qu'elles ont du mal a
fonctionner ce qui a pour consequence la deterioration rapide du bien-etre et de la securite de
la famille.
Quoique nombre de femmes rurales arrivent a s'en sortir, la majorite d'entre elles sont confrontees a de nombreuses difficultes auxquelles
les pouvoirs publics sont lents a repondre faute de
les deceler a temps. Parmi ces difficultes, les plus
importantes sont les suivantes:
Journees de travail tres longues et trop
chargees et peu d'acces a I'argent necessaire pour embaucher de la main d'oeuvre;
Manque d'acces au credit et aux services
financiers qui est generalement lie a des problemes de transports, au statut juridique de
la femme et aux types de services financiers
offerts;

Le sexe des agents de formation agricole
(principalement des hommes) qui sont peu
disposes a transgresser les tabous culturels
en travaillant avec des femmes qui ne font
pas partie de leur famille et ont tendance a
avoir des opinions bien arretees sur ce que
les femmes peuvent et doivent faire.
Manque d'acces a la formation (notamment
dans les domaines d'activites critiques
comme I'usage de la traction animale) aux
engrais et autres materiels ce qui est aussi
imputable au sexe des agents de vulgarisation agricole; et
Les femmes elles-memes qui tres souvent ne
possedent pas I'assurance necessaire pour
s'affirmer et revendiquer leurs droits,
assumer de nouvelles responsabilites ou
faire evoluer les mentalites en depit des
changements importants de la structure
sociale.
Bien que le gouvernement Zambien soutienne dans ses grandes lignes les efforts visant a
ameliorer a condition de la femme, la politique
agricole ne reconnait toujours pas explicitement le
role important que jouent les femmes dans I'agriculture. Depuis le milieu des annees 80, des chercheurs femmes de I'Universite de Zambie, des
responsables du projet "Femmes et Developpement" et le chef du service "Economie menagere"
du Ministere de I'Agricuiture et de I'Amenagement
des Eaux travaillent en collaboration pour developper des idees et des strategies visant a: 1)
identifier les changements politiques souhaitables; 2) attirer I'attention des pouvoirs publics sur
des projets pertinants; et 3) faire en sorte que la
contribution des femmes a I'agriculture soit officiellement reconnue et que ces dernieres soient
etroitement associees aux projets de developpement agricole du gouvernement. Ce groupe de
travail suit de tres pres les activites du Programme
de Vulgarisation a I'intention des Femmes (WEP)
en Zambie Occidentale puisque, contrairement a
la plupart des autres projets de vulgarisation a
I'intention des femmes, son objectif principal n'est
pas de fournir des services directement aux
femmes travaillant la terre. II s'agit plutot d'une
intervention strategique de duree limitee dont le
but est de modifier la maniere dont operent les
programmes du departement de I'agriculture,
notamment, a travers des recommandations, des
programmes de formation, des campagnes d'information, des donnees statistiques, la persuasion
et une collaboration etroite entre les differents
participants.

Origines du Programme de
Vulgarisation a I'intention
des Femmes (WEP)
Bien que le Programme de Vulgarisation a
I'intention des Femmes (WEP) opere a partir des
locaux de la division "Economie menagere" du
Departement de I'Agricuiture, c'est le responsable
agricole provincial qui assure la direction generale
de ses activites. L'autorite du responsable agricole provincial permet au WEP, a son tour, d'avoir
acces aux activites de formation et de vulgarisation de I'ensemble des divisions du Departement
ainsi qu'aux activites de la division Recherche. La
localisation du programme au sein de la division
"Economie menagere" et sa conception ne sont
pas le fait du hasard. Plusieurs experimentations
ont revelees qu'ainsi concu, le programme avait
les meilleures chances de developper des liens
etroits avec I'ensemble des divisions du departement et de mettre en place des methodes permettant effectivement de changer les mentalites.
Depuis 1971, la division "Economie menagere" organise des cours de formation a I'intention
des femmes sur des sujets relatifs a la conservation et I'entreposage des aliments, la nutrition et
les soins a donner aux enfants mais en ce qui
concerne les activites agricoles des femmes, la
division s'est heurtee a deux obstacles: d'une
part, la necessite de faire appel a des specialistes
d'autres divisions pour les questions d'assistance
technique et, d'autre part, le besoin d'utiliser les
agents de terrain du departement pour atteindre
les femmes. Done pour arriver a realiser ses
objectifs, il a fallu que la division developpe des
mechanismes lui permettant de travailler efficacement avec des tierces personnes dont a plupart
etaient des hommes.
Dans la Province Occidentale, la plupart
des 200 agents de terrain, appeles "assistants
agricoles" sont des hommes. Le responsable provincial de la section "Economie menagere", Mme
Elizabeth Kazungo, remarque: "En fait, cela a toujours ete tres difficile. Les hommes estiment que
tout ce qui touchent a I'agriculture feminine et a
I'economie menagere n'est pas de leur ressort."
En outre, dans un systeme reposant sur des
visites indivuelles a chaque ferme, le nombre d'assistants agricoles est bien trop faible pour assurer
une couverture adequate. Le ratio d'assistants par
menages se situe aux alentours de 1 pour 450.
Une enquete realisee dans cinq regions de la
Province Occidentale a revelee que tandis que 40
pourcent des foyers diriges par un homme ne
beneficient d'aucune visite, plus de 80 pourcent

des menages diriges par une femme ne sont
jamais visites. Les assistants agricoles ont tendance a excuser cette negligence des femmes
agriculteurs en se cachant derriere la tradition. Us
affirment: "Le fait de parler a une femme nous met
mal a I'aise. Ce n'est pas notre coutume. Les
maris et les petits amis pourraient nous accuser."
Une veritable percee s'est produite au
debut des annees 80 lorsque le Departement,
avec le soutien du gouvernement neerlandais,
demarra un projet special pour cultiver du riz. Les
responsables du projet se rendirent tres vite
compte que, pour reussir, il fallait associer les
femmes plus etroitement aux activites prevues. De
ce fait, on embaucha une specialiste hollandaise
pour mener une enquete aupres des femmes
locales afin d'obtenir des informations sur leur
charge de travail, leur contribution possible a la
production de riz et leurs sentiments a I'egard de
I'education en matiere agricole et de I'acces aux
assistants agricoles de sexe masculin. Son rapport contenait les donnees de base necessaires
pour entamer des discussions sur les femmes
agriculteurs et leurs besoins. Par ailleurs, a presence d'un "expert" de sexe feminin fit prendre
conscience aux membres du personnel autochtones et internationaux que les questions touchant
a la participation des femmes a 'agriculture
etaient a prendre au serieux.

Une fois I'enquete terminee, on demanda a
la specialiste hollandaise d'organiser les femmes
qui allaient participer au projet en petits groupes
dans le but de faciliter leur formation. Elle commenca par recruter plusieurs femmes travaillant
pour le projet comme agent de vulgarisation
comme Mme Masona qui plus tard fut nommee £
la tete du WEP. Mme Masona travaillait alors
comme conseillere en elevage et avait pour mission d'evaluer le nombre de boeufs necessaires
pour labourer les rizieres. Ensemble, elles commencerent par organiser les femmes agriculteurs
en petits groupes. L'idee prevalait egalement que
les assistants agricoles seraient moins reticents a
travailler avec des groupes de femmes qu'avec
des individus.
L'approche de groupe a ete une reussite
totale. Comme le dit Mme Kayombo: "Ceci correspond tout a fait a notre facon de faire les choses.
Dans tres peu de temps, nous nous sentirons
entierement a I'aise. II y a tellement de solidarite
entre les gens." Mais cette experience a egalement convaincu le Departement qu'une intervention plus strategique etait necessaire pour
surmonter certains obstacles relatifs a I'attitude
des membres du personnel et un certain nombre
de difficultes d'ordre pratique. Apres plus amples
reflexion et analyse, il a ete decide que le programme de formation pour les femmes bien
que situe au sein de la division "Economic menagere" allait etre rattache au programme de vulgarisation en cours puisque cela permettrait au
WEP de renforcer ses liens avec I'ensemble
des programmes de vulgarisation agricole du
Departement.
Ce nouveau programme avait deux objectifs principaux concernant la formation. Le premier
etait d'ordre interne et consistait a ajouter au programme de formation des assistants agricoles un
cours pour les sensibiliser sur le role des femmes
de la Province Occidentale dans I'agriculture. Le
second, d'ordre externe, etait de developper et de
diriger des cours de formation "a domicile" pour
les femmes portant exclusivement sur I'agriculture
feminine. En 1986, Mme Mary Masona devint la
premiere coordinatrice du WEP.

C'etait un veritable deft mais on n'a pas le
temps de s'ennuyer il y a tellement a faire!
De plus, j'e v/ens de cette region et je
connais les traditions. J'ai dix enfants et je
connais tes difficultes auxquelles sont confrontees les femmes d'ici."
Mary Masona

Le WEP s'est fixe les objectifs suivants:
recueillir des informations sur les activites
agricoles des femmes et les contraintes auxquelles elles sont soumises;
faire comprendre aux membres du departement rimportance d'atteindre les femmes
agriculteurs;
formuler des recommendations sur les meilleures methodes pour atteindre les femmes
rurales;
sensibiliser les agents de terrain sur I'importance des activites agricoles des femmes;
contribuer a la conception et la mise en
place de projets de developpement et proceder a revaluation de leurs effets sur les
femmes;
participer a I'organisation et a la gestion des
groupes de femmes agriculteurs

Faire Figurer les Femmes a 1'Ordre
du Jour
Le WEP exerce ses activites principalement
a travers les structures, le personnel et les projets
existants du Departement de I'Agriculture. Mise a
part le coordinateur, le WEP n'a pas d'employes a
proprement parler. Son influence est plus base
sur la concertation et la cooperation que sur I'autorite formelle et le contexte bureaucratique deter-
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mine la maniere dont fonctionne le programme.
Mme Masona definit le WEP comme un "catalyseur strategique" pour aider les femmes a acceder a la reconnaissance sociale et economique.
Le coordinateur travaille done par I'entremise de ses collegues provinciaux et de district
pour creer des liens avec les autres divisions en
vue d'obtenir leur comprehension et leur soutien.
Une premiere etape importante a ete de faire
prendre conscience aux collegues travaillant dans
les districts et sur le terrain de I'importance des
activites agricoles des femmes dans la province.
Comite de Coordination Departemental.
Le Comite de Coordination Departemental (compose de chefs de division et de coordinateurs de
projets) est un forum important pour maintenir I'interet dans les objectifs du WEP. Le comite essaie
de se rencontrer sur une base reguliere pour faire
le point de la situation, echanger des idees et
revoir leurs strategies. Initialement, on comptait
sur les femmes du comite pour trouver des idees
sur la facon d'atteindre les femmes rurales. Mais,
comme le fait remarquer Mme Kayombo, les collegues de sexe masculin ont pris suffisamment
d'assurance pour apporter leurs propres suggestions. En evitant les confrontations et en se concentrant sur la presentation de donnees et de
resultats d'etudes sur le terrain, le WEP a egalement ete en mesure de modifier quelque peu les
rapports hommes-femmes au cours des reunions

*
du comite. Le coordinateur du WEP ajoute: 'A
present, ce son! eux qui se tournent vers nous
lorsqu'ils ont besoin de notre aide ou s'ils ont une
idee. Us se rendent bien compte que nous aussi
avons quelque chose a leur apporter".
Formation itinerante. Le WEP encourage
egalement es collegues du Departement a planifier la formation sur le terrain de facon qu'elle soit
compatible avec les contraintes en temps, les
responsabilites domestiques et le niveau d'education des femmes. L'introduction de programmes
de formation itinerante offre done une alternative
interessante aux cours plus traditionnels dispenses dans les centres de formation. Cette formule connait un grand succes tant aupres des
formateurs que des femmes. La formation
itinerante est assuree par les assistants agricoles
qui beneficient de I'assistance de speciaistes
autochtones. Chaque session, qui dure de deux a
trois jours, se tient au moment et a I'endroit qui
conviennent aux participants et porte sur un sujet
specifique comme, par exemple, ('usage de I'engrais, ou la culture en couloir de mai's hybride.
Contrairement aux programmes de formation dispensee dans les centres de formation ou I'instruction est purement theorique, la formation itinerante
utilise un amalgame de methodes dont les travaux
pratiques diriges, les questions-reponses, les discussions et les essais sur place de ce qui vient
d'etre appris.

Au depart, le WEP a insists pour que soit
organise des cours uniquement pour les femmes
en raison de leur reticence a assister a des cours
qui comprendraient aussi des hommes. Mais I'objectif a toujours ete de faire en sorte que les
femmes soient plus integrees. Comme e dit Mary
Masona: "Si les femmes restent entre elles, elles
seront toujours mises a I'ecart". Le WEP reconnait
toutefois qu'il est necessaire d'organiser des cours
uniquement pour les femmes lorsqu'on aborde
des sujets qui les concernent tout specialement
comme, par exemple, la preservation et I'entreprosage des aliments, et pour leur enseigner des
techniques que les hommes maitrisent deja et que
les femmes aimeraient apprendre, comme I'usage
de la traction animale.
Controle. Le WEP encourage les assistants
agricoles a suivre de pres le nombre de femmes
qui participent aux cours dispenses dans les
centres de formation, aux cours de formation
itinerante, aux sorties educatives et aux demonstrations. L'objectif a atteindre en ce qui concerne
la participation des femmes aux cours mixtes,
aux sorties educatives (I'occasion pour les agriculteurs et les assistants de passer en revue ce
qui vient d'etre appris en s'entrainant sur le
champ d'un des participants) et aux demonstrations, est de 50 pourcent et les resultats sont relativement encourageants. Durant la saison
1989-1990, la participation des femmes dans tous
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les cours a atteint pres de 40 pourcent. Comme
I'explique un agent agricole en poste a Mongu, 'A
present, les femmes viennent volontairement aux
cours et on n'a plus de soupcons a mon egard
meme si je rencontre une femme seule dans son
champs. Et les femmes m'acceptent car elles
savent que je possedent des connaissances qui
leurs sont utiles".

Surmonter des Barrieres Traditionrelies : "Labourer? Nous Faisons un
Travail qui Etait Tabou"
Le WEP a connu son premier grand succes
en permettant aux femmes d'apprendre a
labourer avec des boeufs. Dans le passe, les
femmes ne labouraient pas; c'etait un travail
d'homme et on pensait que le contact d'une
femme etait porteur de malchance et de maladie.
De nos jours, etant donne que de plus en plus de
foyers sont diriges par des femmes, on reconnait
volontiers que les femmes doivent egalement
savoir maitriser cette technique.
Uusage de boeufs pour labourer les
champs est crucial pour augmenter le rendement
des productions mais un certain nombre de barrieres culturelles, pratiques et financieres empechent les femmes de recourir a des animaux de
trait. Bien que les femmes ne gardent pas le betail,
pres d'un tiers de toutes les femmes de la province entre en possession de betail a un moment
donne de leur vie que ce soit par heritage ou
comme paiement du prix de la mariee. Neanmoins, la croyance persiste parmi les hommes
que I'entretien du betail n'est pas un travail de
femme et que de toute facon elles ne sont pas
interessees a les garder.
L'une des raisons qui empechent les
femmes de posseder du betail est le cout necessaire a I'entretien des animaux (embauche de
gardiens de troupeaux et de personnel pour
changer les pares d'emplacement, achat de
medicaments, etc.). Les femmes qui ont les rmoyens de faire labourer leurs champs se voient
generalement contraintes d'accepter des arrangements complexes concernant I'emprunt d'equipement ou I'embauche de personnel. En
consequence, les champs appartenant aux
femmes sont generalement laboures apres ceux
des hommes c'est-a-dire moins bien et plus tard
et donnent done des rendements bien plus
faibles.
Pour aider les femmes a apprendre a
labourer, le WEP a dd realiser un travail de coordi-
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nation tres important pour faire avancer les
choses entre les differentes divisions concernees,
notamment les agents de formation en traction
animale, les assistants agricoles et les groupes de
femmes rurales (description ci-dessous)
Le premier pas. Au debut, I'idee meme
semblait absurde. Un centre de formation en traction animale avait ete etabli dans la province en
1983, mais personne n'avait songe a former des
femmes. Le personnel non autochtone travaillant
au centre avait peur de transgresser des tabous
culturels et les assistants agricoles pensaient simplement que les femmes etaient incapables d'apprendre a maitriser une telle technique. Mais avec
le lancement du projet de culture du riz dans la
region, la charge de travail des femmes etait telle
qu'une solution allait devoir etre trouvee.
Une etude sur les femmes impliquees dans
la production de riz menee par la specialiste hollandaise revela qu'un certain nombre de femmes
possedaient deja un voire deux boeufs ou
qu'elles avaient la possibility d'emprunter un animal aupres des membres de leur famille.
Malheureusement, elles n1 avaient aucun controle
sur I'usage des boeufs et ne savaient pas comment labourer elles-memes. Discretement, quelques agricultrices se sont reunies avec Mme
Masona et ses collegues et ont commence a s'entrainer a labourer a I'aide de boeufs. C'est au
cours du concours agricole qui se tint peu de
temps apres que les femmes firent une demonstration de ce qu'elles avaient appris a la grande
surprise des spectateurs. Le premier pas en direction de la formation des femmes en traction animale avait done ete franchi.
Reconnaissance grandissante. Le
Departement realisa egalement que des instruments speciaux pouvant etre tires par des boeufs,
notamment, des cultivateurs et des butteuses,
allaient etre necessaires ou les mauvaises herbes
empecheraient la production de riz de s'etendre.
En Octobre 1989, on lanca un programme pour
tester et introduire des instruments pouvant etre
tirees par des boeufs peu couteux. Grace a I'action du WEP, les groupes de femmes sont de plus
en plus impliquees a ce programme. A I'heure
actuelle, la formation en traction animale fait partie
integrante des cours de formation itinerante qui
sont dispenses aux groupes de femmes par ies
assistants agricoles. De plus en plus de femmes
se font embaucher en temps qu'equipe pour
labourer les champs des autres. Ces equipes de
femmes laboureur sont de plus en plus reputees
pour leur travail consciencieux et leur agilete a
manier les boeufs.

Changer les attitudes et les aspirations.
Les femmes elles-memes sont enthousiastes; elles
sont fieres d'avoir su acquerir cette technique
masculine "difficile". Pour elles, ce qui a vraiment
change c'est la maniere dont on les traitent au
sein de la communaute. Bien que de nombreuses
femmes agriculteurs n'ont toujours pas la possibilite de recourir a des boeufs ou a I'equipement, et
ne sont pas en mesure d'obtenir les prets considerables necessaires a leur achat, elles participent tout de meme aux cours parce que "un jour,
qui salt, j'aurais peut-etre un boeuf" ou "peut-etre
ma fille fera mieux que moi, alors je pourrais I'aider
a labourer" ou "si le maTs est bon cette an nee,
mon groupe decidera apres tout d'acheter une
equipe et I'equipement necessaire".
La possibilite pour les femmes de recourir a
la traction animale et les autres changements ne
sont pas survenus uniquement a cause de la formation et de la persuasion. En fait, deux innovations operationnelles a I'interieur du Departement
meme y ont egalement contribue : le Projet de
participation des populations (PPP) et I'Equipe de
planification en recherche adaptive (ARPT).

Aider les Femmes a se Valoriser et
a s'Organiser
Une des lecons apprises par le projet de
culture de riz est que la mobilisation et le soutien
des groupes est indispensable pour a) fournir un
point de contact acceptable d'un point de vue
culturel entre les femmes et les assistants agricoles de sexe masculin; b) encourager les
femmes a utiliser les services existants; c) developper les capacites des femmes a s'organiser et
a faire valoir leurs droits au niveau du village.
Initialement, les activites des groupes de
femmes etait coordinees directement par le WEP.
Plus tard, ces activites furent formalisees et integrees au Projet de participation des populations
(PPP) etabli grace a une subvention de I'Organisation des Nations-Unies pour I'Alimentation et
[Agriculture (FAO) et du gouvernement neerlandais. Toutefois, la coordination du PPP s'avera difficile pour le WEP etant donne qu'il n'avait ni le
personnel, ni le mandat pour prendre une part
active aux activites de terrain.
C'est la raison pour laquelle, le Departement
accepta la proposition de Mme Lydia Ndulu qui
travaillait au bureau provincial du Departement de
devenir la coordinatrice provinciale du PPP. Elle
travaille egalement au sein de la division "Economie menagere". Avec sa formation en nutrition, en
economie menagere et en horticulture et sa

longue experience dans le departement, Mme
Ndulu avait suffisamment de poids aupres de ses
collegues de sexe masculin pour etre acceptee
comme un professionnel de ('agriculture et non
pas simplement comme le responsable d'un "projet special pour les femmes".
Recours aux groupes. Lydia Ndulu est
convaincue que la meilleure solution pour les
femmes est d'acceder aux services et aux structures de soutien existants en etant organisees en
groupes. Mais avant que cela ne puisse se produire, il faut que les femmes prennent conscience
de leurs droits, developpent leurs capacites a
s'organiser et a faire valoir leurs droits et surmontent leur timidite et le sentiment qu'elles sont
ignorantes.
Le PPP demarra ses activites en fevrier
1984. Des 1988, 24 groupes s'etaient constitues
dans les trois districts de Kaoma, Mongu et
Kalabo. Et, vers mi-1990, il y avait 130 groupes
comprenant au total 1 144 femmes et 507
hommes. Bien que certains groupes etaient composes uniquement de femmes, la plupart d'entre
eux comprenaient egalement des hommes. Au
depart, les hommes dans les villages etaient tres
contraries par I'importance particuliere accordee
aux femmes: "Pourquoi est-ce que vous nous
tenez a I'ecart?". Comme le souligne Mme Ndulu,
"C'etait vraiment dur a expliquer". Mais le PPP a
trouve qu'a long-terme il etait plus avantageux
pour les groupes d'incorporer egalement des
hommes si ce n'est que pour donner aux assistants agricoles la garantie qu'ils ne transgressent
pas de tabous culturels lorsqu'ils travaillent avec
les groupes. De plus, les membres hommes peuvent egalement defendre les interets du groupe
aupres d'autres hommes et etant donne qu'ils ont
plus facilement acces aux responsables hommes,
ils sont mieux places pour promouvoir les causes
des femmes. Toutefois, le PPP a pris des precautions pour eviter que les hommes n'accaparent
le pouvoir: aucun homme ne peut elu a la tete
d'un groupe.
Les femmes parlent aux femmes. Des
femmes de la region ont ete recrutees pour travailler comme animatrice de groupes dans les villages. Leur role est d'appuyer les groupes de
femmes agriculteurs et de rallier d'autres femmes.
Une animatrice de groupe de Limulunga, qui est
avec le PPP depuis le tout debut, se souvient
qu'au depart c'etait tres difficile : "Lorsque nous
nous rendions a un village pour parler au chef du
village et au chef de section du Parti, j'etais
intimidee et ne savais pas comment leur expliquer
ce que nous avions I'intention de faire. Nous leur
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disions que le projet etait pour des "femrnes qui
sont une peu lente d'esprit" mais ils avaient des
doutes. De plus, nous n'avions pas la moindre
idee sur la facon de proceder pour mobiliser les
femmes et les soutenir." A present, elle est convaincu que les femmes dans les villages preferent
toujours s'adresser en premier lieu a une autre
femme et si possible a une femme du meme
milieu qu'elles. "Elles ont beaucoup de problernes
qu'elles n'osent pas aborder avec les hommes.
Elles peuvent me poser des questions sur la
maniere de nourrir leurs enfants, sur les outils et
les techniques agricoles sans avoir le sentiment
d'etre stupide ou ignorante".
Lydia Ndulu confesse que bien que cela ait
ete difficile au depart, les hommes du Departement ont fini par accepter. Initialement, ils consideraient I'approche de groupe et I'accent mis sur les
femmes commes des "idees FAO" mais "ils ont fini
par realiser que c'etait dans I'interet du departement et que cela facilitait la tache de tous les gens
impliques".

Impact : "Nous Ne Voulons Pas
Mourir de Faim"
Rosemary Ntoka est chef d'un groupe a
Lilu, un village dans la region de Limulanga situe
dans le district de Mongu. Rosemary, qui est agricultrice, a deux enfants et attend son troisieme.
Est-elle heureuse avec le PPP? "Oui, bien sur!
Pour survivre, nous, les femmes, devons acquerir
de nouvelles idees et connaissances. Nous ne
voulons pas mourir de faim! Et je m'interesse au
groupe parce que de cette maniere, nous partageons nos problemes, nous partageons nos
idees et nous apprenons ensemble."
Quelques succes. Dans le village de Kweseka, I'un des groupes les plus anciens connait
un grand succes. Le groupe a demarre en 1984
avec neuf membres femmes. Les premieres economies que es femmes ont realise en temps que
groupe provenaient d'un champs de mai's
qu'elles cultivaient ensemble. Apres le mai's, elles
ont essaye le ble, puis a nouveau le mai's, les
patates douces et les noix de cajou. Pour la premiere fois de leur vie, elles ont recu de I'aide de la
part de I'assistant agricole et ont appris a labourer
avec des boeufs.
En 1988, le groupe de Kweseka a ouvert un
petit commerce avec un investissement de 200
Kw. (20 dollars US) provenant du compte epargne
du groupe. En 1990, cette activite leur a permis
de generer un profit de 4 000 Kw. (105 dollars
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US). Le groupe fabrique et vend egaement des
balais, des paniers et des berets en laine. Les
economies du groupe sont deposees sur un
compte epargne postal reserve pour les investissements et fonds de roulement futurs. (On
encourage egalement les membres du groupe a
ouvrir chacun un compte a leur nom). Le groupe
a deja un nouveau projet en tete : se lancer dans
I'achat et la vente de mai's raffine des qu'elles
auront economise suffisamment d'argent.
Quelques difficultes. Ishekendo, un autre
groupe de la region a du mal a s'en sortir. Le
village manque d'eau et les possibilites au niveau
de I'agriculture ne sont pas tres nombreuses. Les
femmes ont essaye de cultiver du riz mais la culture a ete infeste de charancons. Elles aussi ont
appris comment labourer mais elles n'ont pas la
possibilite d'emprunter des boeufs et I'equipement necessaire et elles ont peur d'acheter leurs
propres animaux car elles redoutent les voleurs
qui rodent la nuit sur la route toute proche. Avec
I'aide de leur animatrice de groupe, elles ont ameliore la commercialisation de leurs produits artisanaux. Le revenu supplemental leur a permis
d'acheter les intrants necessaires a la culture du
mai's et, lorsque les pluies sont bonnes, elles
obtiennent de bonnes recoltes. Bien que jusqu'a
present leurs gains aient ete modestes, les
femmes sont positives : "Le fait d'etre ensemble
nous remonte le moral. L'assistant agricole ici est
une dame et elle nous encourage enormement.
Elle nous a appris a faire du gar/ (un plat ouestafricain a base de flocons de manioc seches).
C'est epanouissant d'acquerir de nouvelles connaissances. Person ne ne nous parlait jamais
avant."

Aborder les Priorites Agricoles des
Femmes
Un nombre croissant d'etudes ont demontre qu'un manque de connaissances sur ia
facon dont les petits paysans, femmes ou
hommes, gerent leur exploitation diminue I'efficacite et les effets de la recherche agricole. Pour
developper ces connaissances, une equipe de
planification en recherche adaptive (ARPT) a ete
etabli dans la Province Occidentale. ARPT fait partie d'un programme national lance par la division
Recherche du Departement de [Agriculture (voir
Schema 1) et a pour mission de : a) travailler avec
les petits agriculteurs et tous ceux qui veulent le
devenir pour leur fournir ('information technique et
economique necessaire pour ameliorer leur production; et b) mener la recherche adaptive en

travaillant directement avec les paysans sur leurs
propres champs.
L'equipe travaille en collaboration etroite
avec les assistants de recherche (tous des
hommes) bases sur le terrain et avec les assistants
agricoles. Des son commencement en 1985,
ARPT a egalement eu pour mission d'inclure les
femmes agriculteurs dans son travail et d'accorder une attention toute particuliere aux femmes
exploitant seules leur ferme. On partait du principe que les femmes travaillant la terre pouvaient
etre soumises a des contraintes differentes ou
avaient des priorites differentes de celles des
hommes. Toutefois, en depit de ce mandat, le
sociologue de I'equipe, Gerben Viestra, note que
la notion meme de "questions de femmes ou de
femmes comme nos collaboratrices n'a veritablement pris racine dans la Province Occidentale
que vers 1987."
Inclure les femmes aux enquetes et aux
essais. Grace a I'encouragement du WEP, I'une
des premieres etapes a consiste a faire en sorte
que les enquetes d'ARPT recueillent egalement
des donnees sur les femmes chefs de famille et
sur les femmes mariees. Un autre effort similaire
mais bien plus difficile a realiser a ete d'encourager les assistants agricoles a identifier davantage
de femmes pretes a participer aux essais de terrain. Les connaissances sur le role des femmes

dans I'agriculture sont malheureusement toujours
limitees. Par exemple, de nombreux assistants
agricoles ne savent toujours pas que certaines
fermes sont exploitees uniquement par des
femmes. Et pour leur part, les femmes rurales sont
tres reticentes a I'idee de mettre en jeu leurs principales cultures vivrieres pour tenter des experiences puisque la survie de leur famille souvent
depend du fait d'obtenir au moins une bonne
recolte. Les femmes s'interessent le plus aux
experimentations sur les cultures qui rapportent le
plus d'argent (legumes modernes et traditionnels),
mais, a ce jour, ces cultures ne figurent pas au
rang des priorites de recherche d'ARPT.
Prejuge professionnel. Charles Kapekele
Chileya, le socio-economiste d'ARPT, confesse
que lorsqu'il a commence a travailler avec d'autres scientifiques, "j'etais aveugle. J'acceptais la
facon de penser des biologistes. Mais, ce qui m'a
ouvert les yeux, c'est quand je suis alle faire ma
maitrise au Royaume-Uni ou nous avions un
groupe international comprenant plusieurs etudiantes et enseignantes tres engagees et une
approche interdisciplinaire. Ces femmes m'ont
convaincu que je devrais porter une attention
toute particuliere a cet aspect de la vie rurale."
A son retour en Zambie, il etait un peu decu
de la reaction d'un de ses collegues lorsqu'il lui
exposa sa nouvelle facon de voir. Son ami le plus
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proche, un economiste agricole, lui dit: "Nous ne
pouvons pas faire cela. Quetle que soit la categorie d'agriculteurs, les hommes et les femmes c'est
du pareil au meme." Apres quoi Kapekele Chileya
ajouta en se marrant: "Mon ami s'est montre sous
son vrai jour lorsqu'il a dit, 'De toute facon, les
femmes agriculteurs ne sont pas utiles a I'analyse
economique. Tu n'obtiens pas de bons resultats
parce qu'elles ne plantent pas a temps! 1 "
Prendre I'initiative. Vers la fin 1987, le coordinateur provincial d'ARPT, un agronome, avait
appris suffisamment pour le convaincre que la
participation des femmes etait une question a
considerer. II demanda a M. Chileya de preparer
un rapport a ce sujet qui fut bien recu par le
Departement. A present, on accorde plus d'importance aux benefices que les femmes agriculteurs peuvent retirer du travail d'ARPT; par
exemple, les cultures typiquement produites par
les femmes comme les noix bambara, les haricots, les doliques et I'arachide ont commence par
recevoir de I'attention. "C'est un pas dans la
bonne direction et nous devrions continuer
comme cea", affirme M. Chileya. "De telles cultures se vendent a des prix eleves et ont une
excellente valeur nutritionnelle. Et chaque fois que
la femme a besoin d'argent, elle peut en vendre
une petite quantite sur le marche ou a ses
voisins".
Kapekele Chileya travaille en collaboration
etroite avec le WEP pour changer les mentalites
au sein du Departement. II s'assure, par exemple,
qu'au moment de faire la liste des cultures produites par les paysans, I'equipe n'oublie pas de
mentionner les cultures "rnineures" importantes
aux femmes. Et quand il ne peut pas assister a
une reunion de personnel, il demande a Mary
Masona ou Lydia Ndulu d'y aller a sa place.
Quand un assistant agricole invite I'equipe a participer a une sortie educative, il insiste pour que
ARPT n'y aille que dans le cas ou des femmes
agriculteurs seront presentes egalement.
M. Chileya encourage aussi ARPT et les
assistants de recherche a travailler avec les
groupes du PPP. Proceder a des essais experimentaux avec les groupes de femmes est non
seulement avantageux pour ARPT mais egalement pour les groupes puisque cela leur permet
de consolider leur organisation et d'accroitre les
gains provenant de la vente de leurs recoltes.
Reconnaitre la diversite. Kapekele Chi
leya estime toutefois que si ARPT a I'intention de
prendre les femmes agriculteurs au serieux, il faudra arreter de parler de "petits paysans" en se
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referant aux hommes ou meme de "femmes chefs
de famille". 'ARPT doit reconnaitre que la majorite
de ses clients (potentiels) sont des femmes. Mais
elles ne gerent pas toutes leur exploitation de la
meme facon ni avec les memes ressources. Nous
devons etre beaucoup plus prudent sur notre
maniere de definir le qui fait quoi, et pour savoir
exactement quels sont leurs besoins et leurs possibilites. Nous devons reconnaitre que les
"femmes" ne sont pas toutes pareilles: leurs
besoins sont differents".

Le Processus de Changement
Bureaucratique
Un element cle pour changer les attitudes a
I'interieur du departement et developper des
activites ciblees specialement vers les femmes
rurales fut I'appui donne par le responsable agricole provincial en poste au moment ou le WEP
demarrait ses activites. II a defendu et protege
I'initiative et a aider a etablir les "questions touchant aux femmes rurales" comme une preoccupation legitime et digne d'interet. "Sans lui, nous
n'aurions jamais pu ouvrir les portes", dit Mary
Masona. Promu a un poste de haut-fonctionnaire
au sein du Ministere, I'ancien responsable agricole provincial s'arrange desormais pour que les
succes et les difficultes du WEP et les besoins des
femmes rurales soient abordes dans le cadre de
la politique nationale.
L'importance des donnees. D'un autre
cote, le responsable agricole provincial adjoint
confesse qu'il a travaille dans la vulgarisation agricole pendant de nombreuses annees sans jamais
considere qu'il etait necessaire, voire utile, de mettre en place des programmes speciaux a I'intention des femmes. Toutefois, en 1985, apres avoir
participe a plusieurs seminaires consacre aux
femmes et a I'agriculture, il acquit la certitude que
des programmes cibles etaient indispensables.
'Au debut, je pensais que les seminaires allaient
simplement refleter les opinions de quelques personnes. Mais les donnees des enquetes m'ont
convaincu. Pour a premiere fois nous avions quelque chose de concret sur quoi nous fonder. A
present, je Its systematiquement tout ce que publie le WEP ou ARPT sur les activites agricoles des
femmes dans la province".
En avril 1990, le responsable agricole provincial adjoint a mene une petite enquete a
echantillon aleatoire dans deux regions du district
de Mongu pour evaluer le travail des assistants
agricoles. II a trouve qu'aucun des "agriculteurs
de liaison" choisis par les assistants agricoles

comme leur principal point de contact avec les
communautes paysannes n'etaient des femmes.
"Cette situation est imputable aux criteres de
selection des paysans", remarque-t'il. "La plupart
des femmes rurales n'ont pas les indicateurs
necessaires pour etre choisies. Peut-etre devrionsnous revoir les indicateurs". Mais, ajoute-t'il, "Personnellement, je pense que I'approche de groupe
est la solution". Non seulement les groupes permettent de rendre le travail des assistants agricoles "moins cher par heure de contact" mais,
selon lui, etant donne la fragilite des ressources du
departement, les femmes auront une meilleure
chance de conserver leurs gains durement
acquis si elles possedent des structures a travers
lesquelles elles peuvent devenir quelque peu
independantes.
L'approche de groupe. Les effets de I'approche de groupe sur ia vulgarisation agricole et
la formation ont impressionne systematiquement
tous les collegues du WEP travaillant dans le
Departement. Le responsable agricole du district
de Mongu affirme : "Nous avons eu ample opportunite de nous rendre compte que la notion "d'animatrice de groupe" est tres efficace. A present,
nous voyons tous les jours des femmes, et des
hommes, former des groupes eux-memes et ils
sont encourages dans cette initiative par les
assistants agricoles. Dans le passe, c'etait les

femmes qui faisaient le travail et les hommes qui
recevaient la formation".
Voir c'est croire. Le responsable agricole
du district a lui-meme change d'opinion vers
1982-83 lorsqu'il travaillait comme conseiller en
elevage et vit les femmes labourer pour la premiere fois. Aujourd'hui il est convaincu : "Si elles
ont acces a des boeufs et a f equipement, en
particulier les femmes qui n'ont pas de mari, elles
peuvent planter a temps et ameliorer le rendement de leurs productions... A present, lorsqu'il y
a des concours agricoles, les autres sont impressionnes quand ces femmes viennent avec leur
groupe montrer ce qu'elles ont cultives. Elles gagnent beaucoup de prix! Cela a un effet positif sur
la facon de penser des indunas (les chefs traditionnels) et des gens."

Creer des Reseaux
Le WEP sait qu'il a besoin de I'appui d'un
groupe plus large de collegues. Tres souvent, les
activites touchant aux femmes sont marginalisees
meme au sein d'une administration favorable a la
poursuite de telles activites. C'est pourquoi, il est
necessaire d'etablir des relations personnelles
avec des hauts-fonctionnaires et de mettre en
place des reseaux de communication pour favoriser la discussion et I'echange d'idees. Pour
legitimiser les questions touchant aux femmes et a
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I'agriculture au sein de I'administration, il est particulierement important de prendre les deux initiatives suivantes : 1) etablir des comites de
developpement des femmes qui rassemblent les
femmes travaillant dans divers secteurs de I'administration et qui sont soucieuses de faire avancer les choses; 2) mettre en place des ateliers
parraines par le gouvernement a I'intention des
cadres et du personnel technique travaillant au
niveau de la province et des districts en vue
d'echanger des informations et d'evaluer leurs
experiences sur les activites agricoles des
femmes.

Evaluer les Couts
Le budget du Bureau du Departement de
('Agriculture au niveau de la province est tres
limite. Le gouvernement depense en moyenne
entre 400 000 et 500 000 kwacha (entre 100 000
et 130 000 dollars US) chaque trimestre pour
couvrir les frais generaux des activites de vulgarisation agricole du departement. Les projets
finances par des sources exterieures contribuent
a peu pres cinq fois autant au budget total du
Departement. Neanmoins, le succes de tout projet depend de la capacite de prise en charge des
ressources de base par le departement lui-meme.
Le budget total du PPP de 1986 a la fin de
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I'annee 90 s'elevait a 248 000 dollars US. Le
departement prend en charge les salaires des
coordinateurs au niveau de la province et des
districts, une partie des frais d'essence et de formation, les indemnites de subsistence journalieres
des assistants agricoles et d'un chauffeur.
Les frais annuels du PPP par district sont
modestes. Par exemple, les depenses dans le district de Mongu de janvier a decembre 1989 se
montaient a 257 169 kwacha (moins de 7.000 dollars US). Bien que le projet ait remis a chacun des
coordinateurs de district un velomoteur, ce moyen
de locomotion est inutilisable particulierement au
moment de la saison des pluies. Les agents du
PPP sont done souvent obliges de se faire
emmener en voiture par le personnel du responsable agricole du district mais lorsque les vehicules
sont en panne, les agents du PPP ne peuvent pas
aller travailler non plus.
Le Departement prend en charge le salaire
du coordinateur et les frais de bureau du WE P.
Entre 1983 et 1988, les frais du WEP furent
absorbes par le programme de vulgarisation agricole et s'elevaient approximativement a 120.000
dollars US par an. De 1989 a la fin 1991, le budget
total se situait entre 550 000 et 600 000 dollars
US. Dans ce montant sont egalement inclus les
salaires des chercheurs et des consultants
internationaux.

Le PPP et le WEP ont tous deux donne au
personnel de sexe masculin et feminin du
departement I'occasion de mieux se familiahser
avec la situation des femmes agriculteurs dans
leur region et a I'echelon international. Le
responsable agricole provincial pense que cette
conscientisation du personnel est ce qui a aide te
departement a modifier sa ligne de conduite puisqu'il realise desormais que le fait de negliger les
femmes entrave e developpement de ('agriculture
un probleme partage par de nombreux pays
et que des solutions pratiques sont possibles.

Directions Futures
Dernier en ligne quand les ressources
sont rares. Les problemes majeurs auxquels
s'est heurte le programme n'ont pas ete, comme
on le pensait initialement, des problemes dus a la
mentalite des differents participants mais plutot
des problemes d'ordre logistique. En effet, les
obstacles lies aux coutumes, a I'attitude, aux rapports hommes-femmes, etc. se sont averes en fait
beaucoup plus faci es a surmonter que le manque
de ressources financieres qui inhibent le developpement de I'ensemble des activites du
departement. Quand les ressources sont rares, le
WEP et les activites dont il a la charge viennent en
fin de liste des priorites. Par exemple, il n'y a pas
suffisamment de vehicules, I'essence est chere
voire quelquefois introuvable et I'entretien est difficile a assurer. L'appui aux groupes et aux assistants agricoles est de ce fait moins frequent ou
moins fiable qu'on aimerait. Ces problemes de
transport ont pour effet d'entraver I'expansion des
activites vers de nouvelles regions et groupes
d'agriculteurs et ont limite le nombre de fois que
les assistants agricoles et autres membres du personnel ont pu obtenir des cours de formation sur
les activites agricoles des femmes.
Problemes de personnel. La poursuite du
developpement de nouveaux groupes est rendue
difficile en raison d'un probleme de personnel. En
effet, les animatrices de groupes dont le role est
de mobiliser et d'organiser les femmes agriculteurs en groupes ne peuvent pas etre absorbees
dans la structure gouvernementale parce que leur
niveau d'education est trop bas et pourtant elles
sont indispensables au bon fonctionnement du
systeme. Le responsable agricole Provincial
Adjoint souleve egalement un autre probleme de
personnel dont il a souvent discute avec ses collegues de sexe feminin travaillant au siege : trop
peu de femmes posent leur candidature pour des
postes aupres du departement en partie parce

que le nombre de femmes diplomees en agriculture est tres faible. "C'est la ou intervient le WEP",
fait remarquer Mary Masona. "Nous devons simplement convaincre nos collegues de sexe masculin de travailler avec les femmes agriculteurs et
leur donner les moyens de pouvoir le faire."

Accomplissements
La principale reussite du WEP a ete d'enclencher un processus de changement interne au
sein d'une administration agricole tres conservatrice. Pour atteindre ce resultat, le WEP s'est principalement attele a modifier le comportement et la
mentalite des collegues de sexe masculin travaillant dans les divisions les plus importantes du
Departement de I'Agriculture (Elevage et Equipements, Formation, Vulgarisation Agricole et
Recherche). L'experience demontre qu'avec un
personnel devoue et une vision claire des objectifs strategiques, le concensus est possible meme
lorsque initiative vient d'une division sans grand
pouvoir et relativement marginalisee comme la
division "Economie menagere".

Lecons a Retenir
1. Pour aboutir a une integration efficace
des femmes agriculteurs dans les programmes
de vulgarisation agricole dispenses par une
administration generalement tres conservatrice
(dominee par les hommes), il est necessaire
d'adopter un eventail d'approches differentes. La
persuasion, la concertation, I'echange d'information et les demonstrations preuve a I'appui sont
tous des outils indispensables pour redefinir les
mandats, mettre sur pied des programmes de
formation de facon a susciter une meilleure comprehension des activites et des contraintes propres aux femmes en agriculture, elargir la portee
thematique des programmes de recherche, mettre en place des services techniques cibles vers
les femmes et encourager et soutenir les femmes
agriculteurs a accroitre leurs possibilites et leurs
connaissances.
2. Lorsqu'il y a suffisamment de soutien de
la part de ceux qui occupent les echelons les plus
eleves dans I'administration, il est possible meme
a une petite equipe operant a partir d'une division
relativement marginalisee d'accomplir des
changements. Le leadership du responsable agricole de la province occidentale ainsi que le
devouement et la determination des principaux
responsables de sexe feminin de la division
"Economie menagere", du WEP et du PPP ont
cree un climat propice a I'etablissement et au
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maintien de relations de travail positives avec
d'autres divisions chargees d'assurer les activites
de vulgarisation agricole. L experience du WEP
demontre qu'il n'est pas necessaire de disposer
de sommes considerables ou encore de recruter
toute une armada de personnes pour operer des
changements significatifs a partir du moment ou
la volonte politique existe.
3. Bien que le processus de changement
interne est long et souvent laborieux, il est essential d'encourager une telle evolution au sein d'une
large administration et dans le meme temps creer
le besoin pour des changements a I'exterieur. La
necessite d'integrer les femmes aux programmes
de vulgarisation est un probleme que le Department de I'Agriculture a lui-meme identifie. De ce
fait, le departement a pu s'enorgueillir de son role
de chef de file en tentant de mieux repondre aux
besoins des femmes agriculteurs. Le recours a
une approche qui favorise une attitude ouverte au
changement plutot qu'une attitude defensive est
sans doute un moyen plus approprie pour
accomplir des changements, plus particulierement lorsque les ressources sont tres limitees.
Dans le meme temps, creer une demande a la
base est cruciale pour garantir la mise en place
de programmes appropries et efficaces une fois
que I'administration sanctionne ['implantation de
tels programmes.
4 Outre la formation et la concertation, il est
indispensable de disposer de donnees statistiques et de preuves concretes pour convaincre les
responsables des politiques en la matiere et les
planificateurs de prendre I'agriculture feminine au
serieux voir c'est croire! Ceci souligne I'importance d'associer les femmes aux travaux de
recherche, aux essais sur le terrain et aux collectes de donnees pour obtenir des informations
precises sur ce que les femmes agriculteurs font,
ce qu'elles sont capables de faire et en quoi leurs
besoins different de ceux des hommes.
5. Rassembler les femmes en groupes est
un moyen efficace pour les aider a acceder aux
activites de vulgarisation agrico e, les encourager
a prendre de nouvelles initiatives et obtenir I'acces
aux ressources et conferer un cadre au sein
duquel elles peuvent beneficier de soutien et
d'encouragement mutuels ce qui particulierement important etant donne que de plus en plus
de femmes sont le seu soutien economique de
leur famille et que les liens familiaux et communautaires traditionnels sont de plus en plus fragilises, Le processus de groupe cree egalement un
environnement securisant qui aident les femmes a
mieux definir et articuler le type d1 assistance dont

18

elles ont besoin meme lorsque leurs opinions different de celles de I'agent de vulgarisation de
sexe masculin!
6. Etant donne que la plupart des agents
de vulgarisation agricole sont des hommes et que
les ressources qui permettraient de former et
d'embaucher des agents de sexe feminin sont
quasi-inexistantes, es agents de vulgarisation de
sexe masculin peuvent procurer des services efficaces aux femmes agriculteurs s'ils beneficient
d'une formation qui les sensibilisent sur le role et
es besoins des femmes, s'ils sont encourages
dans leurs initiatives par des collegues qu'ils
respectent (particulierement d'autres hommes) et
s'ils peuvent constater par eux-memes ce que les
femmes sont en fait capables de faire. Par ailleurs,
I'etablissement de groupes de femmes agriculteurs facilitera la tache des agents de terrain de
sexe masculin qui seront moins reticents a travailler avec des groupes qu'en tete-a-tete avec des
femmes qui ne sont pas des membres de leur
famille.
7. Bien que les femmes sont avant tout des
agriculteurs et que la preocupation principale est
de garantir leur accessible aux activites de
vulgarisation agricole, e developpement d'activites generatrices de revenus non agricoles
comme, par exemple, la fabrication et la commercialisation de produits artisanaux peut en fait etre
une strategic acceptable d'un point de vue
culturel pour organiser les femmes en groupes et
leur procurer une source de revenu dont elles
pourront se servir pour investir dans leur exploitation agricole. Bien que la pratique d'une telle
activite est innoffensive et peut presenter des
avantages, il faut veiller a ce qu'elle n'eclipse pas
les activites agricoles des femmes.
8. Les femmes sont tout a fait capable d'acquerir des techniques non traditionnelles
comme par exemple le recours a la traction animale a partir du moment ou elles beneficient du
soutien et de la formation necessaires. Une fois
qu'un petit groupe de femmes a prouve qu'elles
savent maitriser une activite que seuls les
hommes exercaient et qu'il apparait que I'acces a
cette activite leur permettra de generer une augmentation considerable de leur product!vite (et
done du bien-etre de la famille toute entiere) sans
pour autant compromettre le role des hommes,
les anciens prejuges et tabous sur ce que les
femmes peuvent et doivent faire vont peu a peu
disparaitre.
9. Une dependance minime sur des fonds
et du personnel venant de I'etranger peut certes
faciliter la prise de controle interne du processus

aume-Uni et son retour en Zambie comme un
partisan en faveur du changement. La prise de
conscience de I'existence de nombreux ouvrages
et d'experiences sur les activites agricoles des
femmes peut etre particulierement utile aux programmes desireux d'identifier et de repondre aux
besoins des femmes en agriculture et les aider a
tirer les lecons d'experiences menees dans d'autres endroits.

de changement au sein d'une administration.
Toutefois, la validation externe d'un concept innovateur comme, par exemple, reconnaitre et
soutenir le role des femmes en agriculture peut
etre un facteur crucial qui confere la legitimite aux
efforts entrepris au niveau local des le tout debut.
Dans la province occidentale, ceci fut demontre
par la presence initiale d'un expert international
de sexe feminin et par I'exposition de M. Chileya a
de nouveaux concepts durant son sejour au Roy-
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Annexe
Les publications suivantes donnent des indications sur les approches susceptibles d'aboutir a
une integration efficace des femmes agriculteurs dans les programmes de vulgarisation agricole. Pour
obtenir des renseignements sur le cout des publications et les frais de port, veuillez contacter directement la maison d'edition. En fin de liste figurent egalement les coordonnees de deux programmes qui
offrent des cours de formation a court-terme sur la facon de travailler avec les femmes agriculteurs
en Afrique.

Publications
1) Working Together : Gender Analysis in Agriculture, Vol 1, Case Studies; Vol 2, Teaching Notes,
par Hilary Sims Feldstein et Susan V Poats, editrices; 2) Women's Roles and Gender Differences,
serie de sept etudes de cas africaines et de deux
etudes de cas asiatiques a ['intention des planificateurs de programmes; 3) The Impact of Male
Outmigration on Women in Farming par Ingrid
Palmer. (The Kumarian Press, 630 Oakwood Avenue, Suite 119, West Hartford, CT 06110-1529, EtatsUnis dAmerique. Telephone : (203) 953-0214 Telecopie : (203) 953-8579)
Women in Agriculture; What Development Can
Do, par Myra Buvinic et Rekha Mehra, 1990.
(ICRW, 1717 Massachusetts Avenue, N.W., Suite
302, Washington, QC. 20036, Etats-Unis
dAmerique)
The Gender Variable in Agricultural Research, par
H.S. Feldstein, C.B. Flora et S.V Poats (Women in
Development Unit, IDRC, Ottawa, Canada)
Using Male Research and Extension Personnel to
Target Women Farmers, par Anita Spring, 1987
(Women in International Development, Michigan
State University, Working Paper N. 14)
Agricultural Extension for Women Farmers in
Africa, par Katrine A. Saito et C. Jean Weidemann,
Documents de synthese de la Banque Mondiale,
No 103F, 1990. (World Bank Publications, Building
424, Raraitan Center, 80 Northfield Avenue,
Edison, NJ 08818-7816, Etats-Unis dAmerique.
Telephone : (908) 225-2165 - Telecopie : (908)
417-0482)
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Women and Livestock Production in Asia and the
South Pacific Region, par Alexandra Stephens,
RAPA Publications No 1990/5. (Regional Office for
Asia and the Pacific, FAO, Bangkok, ThaTlande)
Gender Issues in Farming Systems Research and
Extension, par M. Schmink, S.V Poats et A.
Spring, editeurs (Boulder, Colorado : Westview
Press, 1988)
Programmes de formation
Pan African Institute for Development (PAID),
Kabwe
East and Southern Africa
P.O. Box 80448
Kabwe, Zambie Contact: Isaac Mungo,
Coordinateur de Cours
Cours de formation a court-terme dans les
domaines suivants: activites agricoles des
femmes, agents de vulgarisation agricole de sexe
feminin, planification de programmes, et gestion
et formation.
Eastern and Southern Africa Management
I institute (ESAM I)
P.O. Box 3030
Arusha, Tanzanie
Contact: Hilda Tadria
ou
P.O. Box 56628 Nairobi, Kenya
Cours de formation a court-terme sur la planification des activites de developpement, la gestion et
les femmes une perspective africaine, les
femmes et le marketing, les femmes et la methodologie de recherche, les femmes et la formation.
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